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  SPANATE， a new antispasmodic， was applied， and the following results were obtained from
a double bli・nd method on its clinical effects．
  1） Spanate caused relaxation of the bladder and lowered the intravesical pressure．
  2） lts analgesic and antispasmodic effects were confirmed for spastic pains due to urinary
calculi．
  3） As to side effects， only slight stomach upset was observed． There was no hematological
nor hepatological changes due to its adrninistration．
  4） Doub工e blind lnethod adopted in our clinical study was thought to be useful in the clinical
trial of a new drug．
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実 験 成 績
tha chol hydrochloride 2．5mg筋注により最高意
識野は86mmHgに達した，他方， Spanate 2錠投
与時は膀胱最大容量550m1，膀胱最高意識庄は62mm
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 ’Table l Spanate症例一覧
（1） 3錠投与群

























20 IH．H．1 2sl 6右側腹部痛右尿管中部・0．3×0．56×7不変不、変なし
21M…381・i左腰痛右贈下部・米粒大・・，・1不麟齢・1
Table 2 Spanate投与期間内の疹痛の転帰 Table 3 Spanateの有効率
藩野消失

































































8 （T．T．1 38 1 6
g IM． s．［ i，616






















22 IT．F．1 27 1 6重圧齢賭下部・・4・・．4池魚不変鰍不変な・・｛
脂身の程度：3：はげしい痛みのため寝こむ． 2：かなり強い痛みがあるが，寝こむ程ではない．
      1：にぶい痛みや，重圧感がある．0：痛みなし．
淫心の頻度：紐＝1回／1時間以上 昔：1回／6時間以上 ＋：1回／1日以上
      ±：：1回／1日以下 一＝痛みおこらず
822 福山・ほか：鎮痙鎮痛剤Spanate
Table 5 Spanate投与群およびPlacebQ投与
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